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Abstract —  Odonata (dragonflies and damselflies) faunas of Lake Koyama and two adjacent freshwater 
ponds (Otsuka A and B), Tottori City, Tottori Prefecture, Honshu, Japan, were investigated in 2003. Sa-
linity of Lake Koyama was ca. 1/100 of that of seawater at that time. A total of 23 species were recorded 
from Lake Koyama. Of these 10 were new to the lake, including Ischunura senegalensis (Rambur) which 
is designated as “near threatened” in RDB in Tottori (2002, 2012) and two stray species, Sympetrum 
depressiusculum (Selys), and S. cordulegaster (Selys). A total of 22 and 17 species were found from Otsuka 
Ponds A and B, respectively.  In Lake Koyama, higher species diversity was obtained from Fukui (17 spe-
cies) and Koyama-Minami (16 species) where common reed Phragmites australis (Poaceae) bed is most 
highly developed along shorelines.  Shores covered with concrete lacked damselflies and it caused low 
species diversity in the northern and southern banks of the lake. There was no correlation between the 
number of species and areas of lakes in the main lakes and ponds in eastern part of Tottori Prefecture.
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Fig. 1. Area studied.
湖山池と周辺のトンボ相（2003年）





　湖山池：最大水深7 m, 周囲17.5 km，面積6.88 km2。標高0 
m。現在（2003時点）の塩分は0.02％（= 0.2 ppt）程度である。










































ため池では，37種が記録されており（日暮  1993a; 日暮・祖













1. Atrocalopteryx atrata Selys 1853) (= Calopteryx atrata 
Selys, 1853) ハグロトンボ*
Family Lestidae アオイトトンボ科
(2. Lestes sponsa (Hansemann 1823) アオイトトンボ)
(3. Lestes temporalis Selys, 1883 オオアオイトトンボ)
Family Platycnemididae モノサシトンボ科
(4. Copera annulata (Selys 1863) モノサシトンボ)
Family Coenagrionidae イトトンボ科
5. Ceriagrion melanurum Selys 1876 キイトトンボ*
6. Ischnura senegalensis (Rambur 1842) アオモンイトトンボ*
7. Ischnura asiatica Brauer 1865 アジアイトトンボ
8. Paracercion calamorum (Ris 1916) (= Cercion calamorum 
calamorum (Ris 1916)) クロイトトンボ
9. Paracercion hieroglyphicum (Brauer 1965) (= Cercion 
hieroglyphicum (Brauer 1865)) セスジイトトンボ
Suborder Anisoptera 不均翅亜目
Family Aeshnidae ヤンマ科
10. Gynacantha japonica Bartenef 1909 カトリヤンマ
11. Anax parthenope (Selys 1839) ギンヤンマ*
Family Gomphidae サナエトンボ科
12. Sinictinogomphus clavatus (Fabricius 1775) ウチワヤンマ
Family Cordulegastridae オニヤンマ科
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図2．湖山池の調査地点の写真（2003年）.  A–Hは図1のそれと対応. A: 湖山町南. B:湖山西. C: 三津. D：福井展望駐車場. E: 福井休養ゾーン. F: 金沢. 
G: 青島. H: お花畑ゾーン．
Fig. 1. Photos of eight sites surveyed along the shorelines of Lake Koyama in 2003. A: Koyamacho-Minami. B: Koyama-Nishi. C: Mitsu. D: Fukui 
Observatory Parking. E: Fukui Recreation Zone. F: Kanazawa. G: Is. Aoshima. H: Ohanabatake (Flower Garden) zone.
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表1．各地点の確認できたトンボのリスト．○が，今回確認できたもの　
Table 1.  Odonate species observed at each site. ○ = presence
表11..各地点の確認できたトンボのリスト..
Table 1. Odonate species obserbed at each site. ○ = presence
○が，今回確認できたもの
種名 A B C D E F G H I J
湖山南 湖山西 三津 展�望場 福井 金沢 青島 お花畑 大塚池池AA 大塚池BB




キイトトンボ ○ ○ ○
アオモンイトトンボ ○ ○ ○ ○
アジアイトトンボ ○ ○ ○ ○
クロイトトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○
セスジイトトンボ ○ ○ ○ ○ ○
カトリヤンマ ○ ○ ○
ギンヤンマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウチワヤンマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オニヤンマ ○ ○ ○ ○ ○
シオカラトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オオシオカラトンボ ○ ○
コフキトンボ ○ ○ ○ ○ ○
ショウジョウトンボ ○ ○ ○ ○
ナツアカネ ○ ○ ○
アキアカネ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リスアカネ ○ ○
タイリクアキアカネ ○




コシアキトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チョウトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウスバキトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○
合計種数 16 9 7 8 17 5 4 10 22 17
13. Anotogaster sieboldii (Selys 1854) オニヤンマ
Family Libellulidae トンボ科
14. Orthetrum albistylum (Selys 1848) シオカラトンボ
15. Orthetrum melania (Selys 1883) (= Orthetrum triangulare 
melania (Selys, 1883)) オオシオカラトンボ
16. Deielia phaon (Selys 1883) コフキトンボ
17. Crocothemis servilia (Drury 1770) ショウジョウトンボ*
18. Sympetrum darwinianum (Selys 1883) ナツアカネ
19. Sympetrum frequens (Selys 1883) アキアカネ
20. Sympetrum depressiusculum (Selys 1841) タイリクアキ
アカネ*
21. Sympetrum eroticum (Selys 1883) マユタテアカネ*
22. Sympetrum cordulegaster (Selys 1883) オナガアカネ*
(23. Sympetrum risi Bartenef 1914 リスアカネ)
(24. Sympetrum speciosum Oguma 1915 ネキトンボ)
25. Sympetrum croceolum (Selys 1883) キトンボ*
26. Pseudothemis zonata (Burmeister 1839) コシアキトンボ
27. Rhyothemis fuliginosa Selys 1883 チョウトンボ*





村 1959；衣笠 1973；桑原1974；三島 1980；秋山 1980；平化 
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1）タイリクアキアカネ Sympetrum depressiusculum (Selys 
1841) 




くびれる，などの特徴がある（石田 1969；浜田・井上 1985; 
石田ら 1988; 杉村ら 1999）。本種は日本国内では幼虫の記
録がなく，ごく一部が日本で羽化している可能性は残され
ているが（井上・谷 1999），記録の大半は大陸から直接飛来
した個体と考えられている(石田 1969; 浜田・井上 1985; 石
田ら 1988; 杉村ら 1999)。鳥取県内では過去に10数例の記録
があるが (祖田 1991, 1993b; 三島 1993a; 三島・祖田 1996;祖












2）オナガアカネ Sympetrum cordulegaster (Selys 1883) 
　本種は，顔面が乳白色をした小型のアカトンボで，雌の
産卵弁が著しく長いのが特徴であり，これが名前の由来に




る （石田 1969; 浜田・井上 1985; 石田ら 1988; 杉村ら 1999）。
鳥取県内ではこれまで6回記録されているが（祖田 1991，


































































図 3．2013 年における湖山池とその周辺のトンボ類成虫の季節消長 .　●は成虫を採集または目撃した日．
Fig. 3. Phenology of adult dragonflies and damselflies in Lake Koyama and nearby two ponds in Otsuka (A and B). Dots represent days when adults 
were found.
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図 4．2003 年に湖山池で確認されたトンボ類の成虫の確認地点 —— その 1. A: ハグロトンボ . B: キイトトンボ . C：アジアイトトンボ . D: クロ
イトトンボ . E: セスジイトトンボ . F: カトリヤンマ . G: ギンヤンマ . H: ウチワヤンマ . I: オニヤンマ . J: シオカラトンボ . K: オオシオカラトンボ . 
L: コフキトンボ．
Fig. 4.  Distribution of adult dragonflies and damselflies found in Lake Koyama in 2003 (Part 1). A: Atrocalopteryx atrata. B: Ceriagrion melanurum. 
C: Ischnura asiatica. D: Paracercion calamorum. E: Paracercion hieroglyphicum. F: Gynacantha japonica. G: Anax parthenope. H: Sinictinogomphus 
clavatus. I: Anotogaster sieboldii. J: Orthetrum albistylum. K: Orthetrum melania. L: Deielia phaon.
のセクター（A, 湖山南; B，湖山西; C，三津；D，福井展望場; 
































図 5．2003年に湖山池で確認されたトンボ類の成虫の確認地点 —— その2. A: ショウジョウ
トンボ. B: ナツアカネ. C: アキアカネ. D: タイリクアキアカネ. E: マユタテアカネ. F: オナガ
アカネ. G: キトンボ. H: コシアキトンボ. I: チョウトンボ. J: ウスバキトンボ．
Fig. 5. Distribution of adult dragonflies and damselflies found in Lake Koyama in 2003 (Part 
2).  A: Crocothemis servilia. B: Sympetrum darwinianum. C: Sympetrum frequens. D: Sympetrum 
depressiusculum. E: Sympetrum eroticum. F: Sympetrum cordulegaster. G: Sympetrum croceolum. 
H: Pseudothemis zonata. I: Rhyothemis fuliginosa. J: Pantala flavescens.
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図6．湖山池8地点のトンボの確認種数（2003年）. 湖岸の短いバーは隣接する地点（セクター）間の境界. 円グラフは本調査で湖山池で確認できた
23種中の各地点で確認できた種数（数字）の割合．
Fig. 6. Number of Odonata species found at each site on Lake Koyama in 2003. Solid sectors in pie charts represent proportion of the number of 
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図7．湖山池の8地点におけるトンボ群集の類似度によるデンドログラム(UPGMA).　A: Sørensenの類似度係数. B: Jaccard係数. C: 野村-Simpson
係数. 各ノードの数字はブーツストラップ確率.下段の目盛りは非類似度（1から類似度を減じたもの）
Fig. 7. UPGMA dendrogram depicted using three different coefficients of similarities among 8 sites around Lake Koyama. A: Sørensen’s 
coefficient. B: Jaccard’s coefficient. C: Nomura-Simpson’s coefficient. Numerals on respective nodes represent bootstrap values representing 
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表22.. 	 湖山池の周辺の湖沼（溜池を含む）におけるトンボ類の記録..
Tabel 2. Odonate species so far recorded from major lakes and ponds in the eastern part of Tottori Prefecture.
●今回の現地調査で確認された種。○文献記録のみ，**新記録
● = species recorded in the present survey in 2003 (* = new record). ○ = literature records only.
湖山池 大塚池AA 大塚池BB 多鯰ケ池 八幡池 水尻池 原池 東郷池
L. Koyama Otsuka A Otsuka B L. Tanegaike L. Hachiman L. Mizushiri L. Hara L. Togo
ハグロトンボ  	 ●** ● ●
アオイトトンボ ○ ● ● ○ ○
オオアオイトトンボ ● ● ○
ホソミオツネントンボ ○
モノサシトンボ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
キイトトンボ  	 ●** ● ○ ○
ホソミイトトンボ ○ ○
アオモンイトトンボ  	 ●** ○
アジアイトトンボ ● ● ● ○ ○ ○ ○
クロイトトンボ ● ● ● ○ ○ ○ ○
オオイトトンボ ○











ウチワヤンマ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
オニヤンマ ● ● ● ○ ○




ハラビロトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヨツボシトンボ ○ ○
シオカラトンボ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
シオヤトンボ ○ ○ ○ ○
オオシオカラトンボ ● ● ○ ○ ○
コフキトンボ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
ショウジョウトンボ  	 ●** ● ○
ミヤマアカネ ○ ○
ナツアカネ ● ● ● ○ ○
アキアカネ ● ● ● ○ ○ ○
タイリクアキアカネ  	 ●**
マユタテアカネ  	 ●** ● ● ○
ヒメアカネ ○
オナガアカネ  	 ●** ○
リスアカネ ○ ● ● ○
ノシメトンボ ○ ○ ○
ナニワトンボ ○
マダラナニワトンボ ○
ネキトンボ ● ● ○
キトンボ  	 ●** ○ ○
コシアキトンボ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
チョウトンボ  	 ●** ● ● ○ ○
ハネビロトンボ ○
ウスバキトンボ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Number of species 30 37 17 33 14 20 15 10
表 2．湖山池の周辺の湖沼（溜池を含む）におけるトンボ類の記録 .　 
Table 2. Odonate species so far recorded from major lakes and ponds in the eastern part of Tottori Prefecture.
●今回の現地調査で確認された種。○文献記録のみ，* 新記録       
● = species recorded in the present survey in 2003 (* = new record). ○ = literature records only.
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図8．鳥取県東部の主要湖沼（鳥取市湖山池, 多鯰ケ池, 水尻池, 湯梨浜町原池）と3カ所のため池（八幡池，大塚のため池A, B）の面積と各地点で記
録されているトンボの種数の関係. 面積と種数には有意な関係はない。
Fig. 8. Species-area relationship for four lakes (Lake Koyama, Lake Tanegaike, Lake Mizushiri, Lake Hara) and three ponds (Hachiman Pond, 
Otsuka A, Otsuka B). No correlation was found between area of lakes and number of species.
から支援を受けた。以上の方々に御礼申し上げる。
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